












Ethics in International Relations




This paper aims to prepare a basic understanding about how International
Relations has tackled ethical issues. Focusing particularly on traditions, theoretical
perspectives, and current problematique, the paper attempts to present a rough
sketch of both historical and ongoing academic projects of dealing with ethics and
world politics.
Generally speaking, International Relations has long subordinated moral inquiry
over scientific analysis. Nevertheless, International Political Theory, Global Ethics,
and Critical Ethics, are currently gaining considerable attention. These approaches
are dealing with three main issues, namely on the use of force, distributive justice,
and the matter of environment and human actions. All of them are efforts to
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1)その代表的著作として、 David Long and Peter Wilson, Thinkers of Twenty Years Crisis: Inter-war



























2)こうした思考の典型が、 M,ワイトによる国内と国際との峻別である。 Martin Wight, 'Why Is There No
lnternational Theory?'in Herbert Butter field and Martin Wight (eds.) Diplomatic Investigations (London:
Allen and Unwin, 1966)。




5) Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (現代平和研究全訳
『国際政治:権力と平和』、福村出版、 1986年), Ch.l.
6)そして、このような科学主義的国際関係論は、 1960年代になって、伝統的国際関係論と第二の論争に入るわけであ
る　Kraus Knorr and James Rosenau (eds.) Contending Approaches to International Politics (Princeton,
NJ: Princeton University Press, 1969).
7)規範理論を研究する国際関係論者の多くが、規範研究が重要視されなかった原因を、現実主義と並んで、実証主義
の台頭に求めている　Chris Brown, International Relations Theory: New Normative Approaches (Ne
York: Columbia University Press, 1992), Ch.l and 4; Mervyn Frost, Ethics in International Relations: A






























8 ) Martin Wight, International Theorッ　Three Traditions (Leicester: Leicester University Press and the
Royal Institute of International Affairs, 1991).
9) Ibid., p. 245.


























ll) Ibid., p. 252.
12) Ibid., p. 255.
13)実際、ワイトと、古典的リアリストであるG.ケナンによる倫理の議論は非常に似通っている。古典的リアリスト
であるA.ウォルファーズや、現代英国学派を代表するR.ジャクソンによる倫理の議論に関しても同様である。
George F. Kennan, 'Morality and Foreign Policy', Foreign Affairs, 64, 1985/86, pp.207-218; Arnold
Wolfers 'Statesmanship and Moral Choice , in Discord and CollaboratbTLp且娼ays on In加αtional Politks
(Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1962); Robert Jackson, The Gbbal Covenant: Human
Conduct in a World of States (Oxford: Oxford University Press, 2000), Ch.10をそれぞれ参照のこと0
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17)はじめにこのような議論に着手したのは、政治思想家や哲学者たちであ-た　Charles Beitz, Political Theory
and International Relations, Revised Edition, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979/1999)-




る著作がいくつか出始めたことにも注意しておきたい　Stanley Hoffmann, Duties Beyond Borders: on the
Limits and Possibilities of Ethical International Politics (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1981)-
Terry Nardin, Law, Morality and the Relation of States (Princeton, NJ: Princeton University Press
1983.
18) Richard Shapcott, Justice, Community, and Dialogue in International Relations (Cambridge: Cambridge
University Press, 2001).
19) Andrew Linklater, The Transformation of Political Community: Ethical Foundations of the P。st-
Westphahan Era (Columbia: University of South Carolina Press, 1998).




























21) Hedley Bull, 'Justice in International Relations'(The 1984 Hagey Lectures at the University of Waterloo,
Ontario, Canada), in Kai Alderson and Andrew Hurrell (eds.), Hedley Bull on International Society
(London: Macmillan, 1999).
22)この議論については、ブルによる　The Hagey Lectureのはか、彼の論文'The Revolt Against the West', in















































26) Robert Jackson, The Global Covenant; idem., Classical and Modern Thought on International Relations
(New York: Palgrave Macmillan, 2005). Simon Caney, Justice B甲and Borders (Oxford: Oxford University
Press, 2004); Edward Keene, International Political Thought: a Historical Introduction (Cambridge: Polity
Press, 2005).
27) Charles Jones, Global Justice: Defending Cosmopolitanism (Oxford, Oxford University Press, 1999).
28) David Campbell and Michael Shapiro (eds.) Moral Spaces: Rethinking Ethics and World Politics
























29) Jacque Derrida, 'Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority'" (Translated by Mary
Quaintance), in Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, and I⊃avid Gray Carlson (eds.), Deconstruction and the










31) David Campbell and Michael J. Shapiro, 'Introduction: From Ethical Theory to Ethical Relations , in





























33)正戦に関する代表的な倫理的議論として、 Marshall Cohen, Thomas Nagel, and Thomas Scanl。n (eds.) War
and Moral Responsibility (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974)所収の各論考、及びMichael
































36)この点に関しては、 Mary Kaldor, New and Old Wars: Organized Vioムmce in a Gbbal Era (Cambridge:
Polity Press, 1998)参照。
37)フーゴー・グロティウス(-又正雄訳) 『戦争と平和の法(日本語版・第二巻)』 (酒井書店、 1950年)、第25章。
38)その典型として、 The International Commission of Intervention and State Sovereignty, The Responsibility
To Protect (Ottawa: International Development Research Centre, 2001).
39)たとえば、 Andrew Vails, 'Can Terrorism be Justified?, in Andrew Vails (Ed.) Ethics in International
Affairs: Theories and Cases (Lenham, MD: Rowman and Little field, 2000).
40) Walzer, op.cit., Ch.12.


























42) HDI指数、および最貧国諸国の平均識字率、国民-人当たりの平均所得はUNDP, Human Development Report
20051こ、またHIV感染者数の数字はUNAIDSとWHOとによるAIDS Epidemic Update: Special Report on HIV
Prevention, UN I〕oc, UNAIDS/05.19E, December 2005によった0
43) Peter Singer, 'Famine, Affluence, and Morality', in William Aiken and Hugh LaFollette (eds.), World
Hunger and Morality, Second Edition (Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 1996).なお、シンガー
論文は1972年の初出である。
44) Onora O'Neill, Faces of Hunger: An Essay on Poverty, Justice and Development (London: Allen and
Unwin, 1986).
45) Henry Shue, Basic Rights: Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy, Second Edition (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 1996).
46)この地理的問題について真正面から扱った最近の研究として、 Deen K. Chatterjee (ed.) The Ethics of






























47)その主要な研究として、 David Miller, On N,αtionality (Oxford: Clarendon Press, 1995).
Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and Reforms,
(Cambridge: Polity Press, 2002), Ch.8.
49)有名なものとして、 Brian Barry, 'International Society From a Cosmopolitan Perspective', in David R.
Mapel and Terry Nardin (eds.), Inねrnational Society: Diverse Ethical Perspectives, (Princeton, NJ:

























50)地球環境を正義の問題として取り扱った著作として、 Andrew Dobson, Justice and the Environment (Oxford:
Oxford University Press, 1998); Nicholas Low and Brenden Gleeson, Justice, Socはty and Nature: an
Exploration of Political Ecology (London: Routledge, 1998)がある。
51) Dobson, op.cit..
52) John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition (Oxford: Oxford University Press, 1999), Section 44.
53) Andrew Dobson (ed.). Fairness and Futurity: Essays on Environmen細J Susねinability and Social Justice
(Oxford: Oxford University Press, 1999)所収の各論稿を参照。
54)人間中心的自然観に関する概観は、 Alexander Gillespie, International Environmental Law, Policy and
Ethics (Oxford: Oxford University Press, 1997), Ch.I　及び、 Christine E. Gudorf and James E.
Huchingson, Boundaries: A Casebook in Environmental Ethics (Washington D.C∴ Georgetown University
Press, 2003, Ch.1によった。
































56) Terry Nardin and David R. Mapel (eds.) Traditions of International Ethばs (Cambridge: Cambridge
University Pre幻, 1992).
国際関係論における倫理 75
は、実証主義の台頭によって一度は切り離されてしまった、世界政治や国際関係における
「あるべき姿」に関わる理論と「ある姿」に関わる理論との間に、再び豊かなっながりを回
復することである。そのためには、これまであまり正面から捉えられてこなかった前者の議
論を盛り上げてゆくことが、必要になってくるのではないだろうか。本稿は、そのために必
要であろう-見取り図の作成を試みたのであるo
